



































































great One  as  the absolute  of truth Maker, who  creates  human’s brain, heart,  and 
desire. The deep gratitudes was only addressed for Him, because He drops the great 
healtness,  He  gives  the  age  of  life  to  still  being  a  human  on  this  Earth,  thus,  the 








hardly  in  programming  and  arranging  the  master  program  as  perfect  as  the 
student’s need.  
The writer wants  to  say  again  for  the head of master of  language  study of 
graduate  program,  Prof.  Markhamah,  a  lot  of  thanks  for  her  huge  struggling  in 
managing  the  all of study program  to be  the gorgeous and meticulous works until 
this program has been running too well.  
For  special  thanks  are  objected  to  the  enormous  and  honorable  first 
consultant, Prof. Dr.  Endang Fauziaty, M.Hum  and  the second consultant, Dra. Siti 
Zuhriah, M.Hum,  who have  spent  the  times  for  giving  the  great guidance,  a  wide 
enlightenment  and  the  perfect  advisement  until  this  scientific  work  compactly 
narrated.  










group  names  KCI,  IMM,  MAPALA,  FORMS  NTB  (Ridwan‐Don  Carleon,  Abrar‐Don 
Tataglia,  Ichlas‐Don  Fadelklass,  Kasman‐Don  Kastelino,  Hamjah‐Don  Gamjato, 
Wahyudinsyah‐Don Carleto, Khadafi‐Don Ifinko, Rahmi Siwe, Eka‐Ina Al, Hasan‐Don 
Hartosan,  Huda‐Don  Yomand  Rembang  and  all  other)  DIMENSI,  SOLO  INSTITUT 
RESEARCH, etc.  They are  very  helpful;  they are great, clever and gorgeous. In  this 
canon and forever, he prays for the good blessing from the almighty Al‐Akbar, Allah 
SWT will always beside them.    
         
                       Surakarta, 10 Agustus 2012 
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by  traders at GTTR?; How  is  the social distance between  traders and TL speakers?; 
and How is the psychological distance between traders and TL speakers? 
 Specifically, the type of the  inquiry research is a qualitative and the research 
approach  utilized  is  the  ethnographic  study.  In  this  term,  the  ethnographer  has 
handled several steps as consists of; observation, documentation, formal  interview, 
and informal  interview. The primary data took from the key informant (traders), and 
the  secondary  data  received  from  other  adequateness  ones  through  formal  and 
informal interviews. 
The following words have represent the result of this exploration; first, there 
were  five  point  of  inputs  tresses  in  that  workfield  names  listening  to  music, 
attending  to  ticket  information,  reading banners,  watching  cinema,  and attending 
foreigners’ utterance. The second fact  finding  is types of output, where the output 
processed  by  the  acquirer  represented  by;  promoting,  singing,  greeting,  telling 
information,  and  transaction.  Third  result  is  the  Psychological  distance.  Actually, 
there are  two main  issues such as  follow;  the great psychological distance  and  the 
small  psychological  distance.  The  great  psychological  distance  was  signed  by; 
language  shock,  cultural  shock,  less  of  motivation,  the  less  of  enclosure,  etc. 
Moreover  in  the  small  psychological  distance  was  represented  by;  the  good  of 
enclosure,  the  great  activity  interest,  the  high motivation,  etc. As  the  final  result‐
finding was represented by the following major cases; first, the great social distance, 
and the second  is  the small  social  distance. In great  social  distance,  the traders  in 
GTTR  have  encircled  by  the  several  bad conditions  such  as;  the  lack  of  economic 
interest,  the  small  of  assimilation,  etc.  In  contrast,  the  small  social  distance 








OF  NORTH  LOMBOK  OF  WEST  NUSATENGGARA  PROVINCE.  Graduate  Program  of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mendeskripisikan prosedur pemerolehan 
bahasa  Inggris  oleh  pedagang  di  area  wisata  Gili  Trawangan  Lombok  Utara,  NTB. 
Patokan pendeskripsian tujuan penelitian  ini terletak beberapa pertanyaan berikut; 
tipe‐tipe input apa saja yang dilakukan oleh pedangang di Gili Trawangan?; Tipe‐tipe 
output  apa saja  yang  dilakukan  oleh pedangan  di Gili Trawangan?; Bagaimanakah 
kesenjangan  sosial  antara  pedagang  dan  turis  asing?;  dan  bagaimanakah 
kesenjangan psikologis antara pedagang dan turis asing? 
 Tipe penelitian  ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dalam hal 
ini  peneliti  melaksanakan  beberapa  tahap  penelitian  diataranya;  observasi, 
dokumentasi,  wawancara  formal,  dan  wawancara  informal.  Data primer diperoleh 
langsung  dari  pedangang,  sementara  data  sekunder  diperoleh  dari  orang  lain  di 
sekitar  area  penelitian  dan  beberapa  dokumen  foto  melalui  proses  wawancaran 
langsung dan wawancara tidak langsung.  
Temuan  penelitian;  pertama,  terdapat  lima  proses  input  yakni 
mendengarkan musik, menyimak  informasi dari loket tiket, membaca poster‐poster, 
nonton  film  layar  lebar, dan menyimak pembicaraan wisatawan  asing. Kedua,  tipe‐
tipe output, yakni; melakukan promosi, bernyanyi, mengucapkan selamat, memberi 
informasi, dan bertransaksi. Ketiga, Kesenjangan psikologis yakni kesenjangan berat 
dan  kesenjangan  ringan.  Kesenjangan  ringan  ditandai  oleh;  Kekagokan  bahasa, 
kekagokan  budaya,  lemahnya  motivasi,  perbedaan  prinsip  pada  tempat  tujuan 
aktifitas,  dan  lain‐lain. Sementara  itu, Kesenjangan psikologis  ringan ditandai  oleh; 
kesamaan  hati  pada  tempat  tujuan  aktifitas,  kesamaan  ketertarikan  pada  suatu 
aktifitas,  tingginya  motivasi,  dan  lain‐lain.  Temuan  terakhir  adalah  kesenjangan 
sosial  yakni;  kesenjangan  berat  dan  ringan.  Kesenjangan  berat  ditandai  oleh, 
lemahnya ketertarikan dalam kehidupan ekonomi,  lemahnya asimilasi dan  lain‐lain. 
Sebaliknya,  kesenjangan  sosial  ringan  direpresentasikan  oleh; Adanya  wadah  atau 
tempat  yang  dibangun  untuk  kegiatan  wisata  umum,  tingginya  ketertarikan 
ekonomi, minimnya subordinasi dan dominasi sosial dan lain‐lain.  
Kata Kunci: Pemeroleh‐bahasa, Bahasa‐Inggris dan Pedagang 
